












DAMAGE ANALYSIS OF RC SLAB WITH REINFORCING STEEL PLATE FOCUSING HORIZONTAL CRACK 
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Damage mechanism of reinforced concrete (RC) slab with reinforcing steel plate was analyzed by nonlinear 
FE analysis. A wheel load running test was simulated. The rebars and reinforcing members were modeled using 
solid elements and bond characteristics were modeled using interface elements. Horizontal cracks occurred due to 
bond failure between lower rebar and cover concrete, and it was thought that the horizontal cracks develop along 
rebars due to the vertical strain caused by cyclic moving load. The reinforcement with steel plate was effective for 
RC slabs with horizontal cracks, since recovery of deflection and decrease of strain around rebars were observed. 













































































たが，試験では姫島 A2，姫島 A3どちらも走行回数 12万































 (a) 切断部 1  (b) 切断部 2 
  
 (c) 主鉄筋方向断面（1－3） 
   
 (d) 配力鉄筋方向断面（1－2）  

























































































































 (a) 低付着 Zひずみ (b) 高付着 Zひずみ 
 
 (c) 低付着 Xひずみ (d) 高付着 Xひずみ 
図－8 ひずみコンター（無補強床版） 
 









































































































































2700 200 150 
(mm) 
ひずみの発生メカニズムを，低付着強度の無補強床版モデ
































ずみ）を算出した． 輪荷重 1 回走行時において，X ひず
みが占める割合が高かったが，4万回走行時においては，




















 図－12 輪荷重走行 1回目におけるひずみ成分 図－13 着目要素位置（既設 RC部） 
   
 (a) 1回走行時 (b) 4万回走行時 (c)12万回走行時 
























































































































































































図－19 半径 rの感度分析 
 















































































r=150mm における�𝐽𝐽′2が限界値 1000µ を超えた時の荷重



































































表 1 付着ケースにおけるたわみの補強効果 
補強時期 荷重(kN) 補強前(B) 補強後(A) (A) / (B) 
載荷開始時 157kN 1.52 0.77 0.51 
12万回後 216kN 3.44 1.33 0.39 
20万回後 255kN 5.93 1.81 0.30 
表 2 剥離ケースにおけるたわみの補強効果 
補強時期 荷重(kN) 補強前(B) 補強後(A) (A) / (B) 
載荷開始時 157kN 1.47 1.08 0.73 
12万回後 216kN 3.26 2.24 0.69 
































































































(a) 樹脂ケース 補強前 
 
(b) 樹脂ケース 補強後 
 
(c) 剥離ケース 補強前 
 
(d)剥離ケース 補強後 























































































































































































































補強時期 荷重(kN) 補強前(B) 補強後(A) (A) / (B) 
10年後 50kN 0.89 0.39 0.44 
20年後 50kN 0.91 0.40 0.43 
30年後 50kN 0.92 0.40 0.43 
40年後 50kN 0.92 0.40 0.43 
 
(a) 10年後 補強前 
 
(b) 10年後 補強後 
 
(c) 40年後 補強前 
 
(d) 40年後 補強後 
図－26 活荷重解析における主鉄筋高さ断面 Zひずみ 
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